




































STEM Materials Derived from the Cycloid
Masakazu Teragaito, Yukinori Kitadai and Toshio Saito1
Abstract: A cycloid is a plane curve obtained as the locus of a point ﬁ xed on a circle, when 
the circle rolls on a straight line without slipping. Similar plane curves can be considered if 
we replace a base line with other curves such as parabola, hyperbola, circles. Conversely, we 
examine the inverse problem. That is, for a given curve, what is the base for which a ﬁ xed 
point on a rolling circle yields the curve as the locus? In general, this is hard to solve, but we 
discuss two approaches from viewpoints of diﬀ erential equation and geometry. For the latter, 
we propose an implementation for the computational software Mathematica.










　座標平面上の曲線 c(s)=(x(s), y(s)) は，弧長変数表示３
されているとする。こうしておけば，速度ベクトル c' 
(s)=(x' (s), y' (s)) は常に単位ベクトルになる。曲線上の
１点 c(s)=(x(s), y(s)) において，速度ベクトルを e1(s)=(x' 
(s), y' (s)) とし，それを反時計回りに90度回転したもの
を e2(s)=( -y' (s), x' (s)) とする。点 c(s) において曲線に
接する単位円の中心は，位置ベクトル c(s)+e2(s) をも
つ点として選んでおく。曲線上の起点 c(0) から c(s) ま





































































































　解曲線 c(s)=(x(s), y(s)) は弧長変数表示なので，速度
ベクトル (x' (s), y' (s)) は単位ベクトルだった。そこで，
速度ベクトルが x 軸となす角θ (s) ( -π≤θ(s) ≤π ) を
導入し，
とおく。（3）に代入して，


















となる。（5）より，sin(s+C)= - cos(s+C)= - D である。











　p(s) の位置ベクトル（1）を用いて，その座標を (px(s), 






















































　折れ線の頂点を始点から順に P0, P1,…, Pn とし，∠ 








点の座標を (x, y)，与えられた曲線を関数 f(x) のグラ
フであるとすると，与えられた曲線に近いかどうかを，


































































の軌跡の y 座標がほぼ0に戻ってくるように放物線 y 












固定点の軌跡が概ね y 座標が0に戻ってくるように y 
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